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かの違いを考えたはずである
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らである。Asylums所収の最初の論文“On the Character-
istics of Total Institutions”（以下「Asylumsの第一論文」と







Totalistic Features. A basic social arrangement in modern 
society is that we tend to sleep, play and work in different 
places, in each case with a different set of coparticipants, 
under a different authority, and without an overall rational 
plan. The central feature of total institutions can be 
described as a breakdown of the kinds of barriers ordinarily 






　Individually, these features are found in places other than 
total institutions.（Goffman 1961a: 6）
　Individually, these totalistic features are found, of 
















収の三番目の論文“The Underlife of a Public Institution: A 
Study of Ways of Making Out in a Mental Hospital”（以下
「Asylumsの第三論文」という）の末尾でゴフマンは、「全
体主義の研究者（students of totalitarianism）」（Goffman 
1961a: 320，訳316頁）として C・ミウォシュ（Czeslaw 




リースマン（David Riesman）の論文“Some Observations 
on the Limits of Totalitarian Power”（1952）に言及したり
（Goffman 1961a: 197，訳427頁）、本文で E・コゴン
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設を調べたほうがよい
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というものである。（Goffman 






















































対人社会的状況に関する諸論文（Essays on the social 
situation of mental patients）」ではなく、「精神病患者およ
4 4
びその他種々の被収容者
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
の対人社会的状況に関する諸論
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た態度の変容とは程遠い地点にいる















































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
大戦中の残虐行為によって押し付けられ関心
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［ミルグラム―引用
者］の魂が受けた衝撃によって私の中に服従に対する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
関心が沸き上がり、服従実験の具体的なイメージが形
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
成されていったのである











者 L・A・コーザー（Lewis A. Coser）がそうである。コー
ザーは1933年パリに脱出し、1941年に渡米した後さまざ
まな職業に就き、一時期シカゴ大学でも教鞭を執ったこ
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的経験が刺激となって
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、彼は生涯にわたって偏見、葛
藤、集団間関係の問題に関心を持ち続けた。（Smith & 















井 2018: 3 - 6）には珍しいことだが、米国のシカゴ大















































































文を挙げているだけである(12)（Goffman 1961: 4, 訳391
頁）。「全体主義的施設」概念をめぐるヒューズとゴフマ
ンのこうした師弟関係はそれ自体興味深い論題であるが




















































































Institutions and the Personにゴフマンは“The Neglected 
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していない




























the Poor Die”（Orwell［1950］2009b: 277-290，訳128-147
頁）に描かれた、フランスの慈善病院での患者に対する
人間扱いしない扱い方と、『一九八四年』に登場する「非
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（a person is being spied）非対称的な場
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リーンが拾ってしまう
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。さらに金属板の視界内に留
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まっている限り
4 4 4 4 4 4 4
、音だけでなく、こちらの行動も捕捉
4 4 4 4 4 4 4 4 4
されてしまう
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物音はすべて盗聴され
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限り、一挙手一投足にいたるまで精査されていると想
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
定して暮らさなければならなかった
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。（Orwell ［1949］
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あるという感覚
4 4 4 4 4 4 4
（[o]ur sense of being a person）は外部
の社会的単位に引きずり込まれることに由来する。そ
れに対して、個性をもつ個人という感覚
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（our sense of 
selfhood）は引きずり込もうとする力に抗するときの
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ちょっとした仕方によって生じる
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（our sense of 
personal identity）はしばしばその裂け目に生息する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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だけ距離をとる
4 4 4 4 4 4 4
手法（ways in which the individual stands 
apart from the role and the self that were taken for granted 
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for him by the institution）」（ibid.: 189, 訳201頁）［傍点・
ボールドは引用者］は、「自由社会」の日常生活にもみ
られるプラクティスとして一般化されている（Goff- 
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、演技は街頭



























































































て言及している（Milgram 1974: 150; 209, 訳198-199
頁; 274頁）。
（ 9）（矢澤 1996）ではGreedy Institutionは「貪欲な制度」
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break the prisoners as individuals）」（Bettelheim 1943: 
417）という表現は、Asylumsの第一論文でゴフマン
が述べた「ある人物の自己が死滅させられる（a 
























（14） オ ー ウ ェ ル の 小 説Down and Out in Paris and 
Londonは、ゴフマンの最初の著書The Presentation of 
Self in Everyday Lifeでも長い文章が引用されている
（Goffman 1959: 121-122, 訳141-142頁）。Asylumsで
はエッセイ“Such, Such Were the Joys”からの比較
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Totalitarianism and Asylums：
On Four Paths Leading Erving Goffman to the Theme 
of Concentration Camp and Totalitarian Society
Akira USUI＊
Abstract：This essay is an attempt to situate Erving Goffman's book Asylums in its historical and his 
personal context. The book Asylums has been often considered an ethnographical study of a mental 
hospital, but it should be considered a comparative study of “asylums”as the title of the book 
represents. Then, what created Goffman's interest in asylums, or isolation and detention facilities? The 
writer assume that there were four paths leading Goffman to the theme of concentration camp and 
totalitarian society. First, the fact that E. Goffman was a son of Jewish immigrants suggests that he was 
greatly shocked by the Nazi's atrocities against Jewish people in concentration camps and extermination 
camps which had been uncoverd just after the end of World War II. Second, the presence of Bruno 
Bettelheim at the University of Chicago might have aroused Goffman's interst in concentration camps. 
Bettelheim who had been sent to two concentration camps and brutally treated by the Nazi authorities 
emigrated to the US, gave a paper on his experience, and joined the faculty of the University of Chicago. 
Third, Everette C. Hughes who was E. Goffman's mentor had cherished a special interest in the Nazi 
Germany. Hughes invented the concept “total institution”and wrote the essay,“Good People and Dirty 
Work.”And fourth, George Orwell whom Gofman liked reading and often quoted drew a vivid image 
of everyday life in a “totalitarian society”in his Nineteen Eighty-Four, which might have provided 
Goffman with a concrete image of everyday life in “total institutions”.
Key Words： Erving Goffman, Asylums, total institution, totalitarian society, concentration camp, 
Jewish people, Bruno Bettelheim, Everette C. Hughes, George Orwell
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